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:المستخلص

 ويُعدُّ التَّأويل النّحوي من،ّهذا البحث جاء للتعرف على التَّأويل النّحوي عند الكرماني

الموضوعات المهمّة في النحو العربي؛ ألنّه يبرز آليات التحليل التي يوصل بها إلى
 والكرمانيّ في تأويله،ّالمعنى الوظيفي في التراكيب واأللفاظ الواردة في النَّص القرآني

 مزيّة، والتقديم والتأخير، والزيادة،يتَّبع منهجًا علميًا واضحًا ودقيقًا في قضايا الحذف
 ومراعاة المعنى أو، منها التضمين،ل عتماده على استدالالت أخرى تقتضيها طبيعة اآلية
. اللفظ أو كليهما

Abstract:
This research comes to know the grammatical interpretation of alKirmani. The grammatical interpretation is one of the most important
topics in Arabic grammar. It highlights the mechanisms of analysis that
lead to the functional meaning in the structures and words mentioned in
the Qur'anic text. The karmani in his interpretation follows a clear and
precise scientific approach in the cases of deletion, Increase, submission
and delay, as well as reliance on other inferences required by the nature
of the verse, including inclusion, and taking into account the meaning
or the word or both.
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المقدمة
الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه والصالة
والسالم على نبينا محمد  وعلى آله وصحبه أجمعين .
يقوم هذا البحث على دراسة التَّأويل النّحوي عند الكرمانيّ المتوفى بعد (535هـ) في
كتابه غرائب التفسير وعجائب التَّأويل ،والذي قام على تحقيقه د .شمران سركال يونس ،رئيس
مجلس أمناء بيت الحكمة في العراق ،فهو كتاب كبير يقع في جزأين ،والذي يُعدّ مصدرًا من
مصادر اللغة العربية لِمَا احتواه من جوانب لغوية صوتية ونحوية وصرفية ،وما تضمّنه من قراءات
قرآنية ،فكشف التفسير عن عالم له رؤية شاملةٍ ونبعٍ فياضٍ بالعطاء حول الدراسات النّحوية ،وكان
ممّا لفت انتباهي إلى تفسيره هو عجائب التَّأويل ،فأردت أن أنهل من علمه ،وبيان تأويله في
األلفاظ والتراكيب القرآنية ،وقد اطلعت على الدراسات السابقة لهّذا التفسير في العراق وخارجه،
ولم تكن هناك دراسة في تأويالته ،وإنّما أنصبت الدراسات السابقة في المسائل النّحوية
والصرفية ،ومنها في العراق (ردود الكرمانيّ على النحاة في كتابه غرائب التفسير وعجائب
التَّأويل) رسالة ماجستير ،جامعة ديالى ،وفي مصر (المسائل النّحوية والصرفية في غرائب التّفسير
وعجائب التَّأويل) أطروحة دكتوراه  ،جامعة األزهر ،وغيرها من الدراسات.
أمّا التَّأويل النّحوي عند غير الكرمانيّ فتناولته دراسات عدّة يأتي في مقدمتها ،التَّأويل
النّحوي في القرآن الكريم ،د .عبد الفتاح أحمد الحموز ،والتَّأويل اللغوي والنّحوي ومباحث
االحتجاج عند أبي البركات األنباري ،للباحث حيدر ناجي مظلوم ،والتَّأويل النّحوي عند ابن
هشام للباحث ليث قهير عبدالله ،والتَّأويل النّحوي عند أبي جعفر النحاس ،للباحث حسين كاظم
حسين ،والتَّأويل النّحوي في معاني القرآن للفراء ،للباحثة غادة غازي ،والتَّأويل النّحوي بين
الخرق والمعيارية في تفسير التحرير والتنوير للباحث عبد القادر موفق ،وغيرها من الدراسات .
وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم على مقدمة وتمهيد خصصته للحديث عن :أولًا:
مفهوم التَّأويل ،والتَّأويل في الدرس النّحوي .ثانيًا :التعريف بالكرمانيّ .أمّا أساليب التَّأويل فقد
قسمتها على أربعة مطالب ،المطلب األول :الحذف والتقدير ،والمطلب الثاني :الزيادة ،والمطلب
الثالث :التقديم والتأخير ،والمطلب الرابع :الحمل على المعنى ،والتضمين ،ثمّ خاتمة بيّنت فيها
أهم ما توصل إليه البحث ،وممّا تجدر اإلشارة إليه ،أني قد أوجزت الحديث عن الكرمانيّ
وكتابه؛ ألنّ الدراسات السابقة تحدثت عنهما ،وكذلك عن مفهوم التَّأويل عند المفسرين
والفقهاء ،ومسببات التَّأويل لم أتناولها ؛ ألنّ هناك من درسها .
العدد السادس عشر | 107
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التمهيد
أولًا :مفهوم التَّأويل النّحوي
مفهوم التَّأويل
ورد التَّأويل بعدةِ معانٍ ودالالت في المعجمات العربية منها :أنَّه من آل يؤول أوْالً ومآالً،
أي عادَ ورجع  ،ويقال :أوَّل الكالم تأويلًا  ،وتأوَّلهُ :دبَّرهُ وقدَّرهُ وفسَّره ،وقيل :إنَّ أصلهُ من المآل
وهو العاقبة والمصير  ،وقيل :أولَ الكالم وتأولَه :فسَّره( ) .
وقيل التَّأويل مأخوذ من (اإليالة) وهي السياسة ،فكأنّ المؤول يسوس الكالم ،ويضعه في
موضعه ،قال الزمخشري (ت535هـ)((:آل الرعية يؤولها إيالة حسنة ،وهو حسن اإليالة ،وأتالها،
وهو مؤتال لقومه مِقتال عليهم  ،أي سائس محتكم))( ).
ونجد في القرآن الكريم أن لفظة التَّأويل وردت على معان متعددة ،من ذلك قوله
تعالى:ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ األعراف،٣٥ :
بمعنى المرجع والجزاء يوم القيامة ،ويوم يأتي ثوابه وعاقبته( ) ،وقوله تعالى:ﭽﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ يوسف ٦:هو تعبير الرؤيا ( ) ،وقوله تعالى:ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ اإلسراء ، 35 :أي مآلًا ومنقلبًا في آخرتكم( ) ،وقوله
تعالى :ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ آل
عمران ، ٧ :التَّأويل :التفسير ،والمرجع مصيره ،قال األعشى :
علـــــى أنهـــــا كانــــــت تـــــأوّل حبّهــــــا

تــــــأوّل ربعــــــى السّــــــقاب فأصــــــحبا

وغيرها من اآليات ،وجاء في حديث النبي  في دعائه لسيدنا ابن عباس (رضي الله عنهما)
(ت85هـ) قال((:اللهم فقّه في الدين وعلّمه التَّأويل))  ،هو من آل الشيء يؤول إلى كذا :أي
رجع وصار إليه ،والمراد بالتَّأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه األصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لواله
ما ترك ظاهر اللفظ .
ولو تأملنا جميع ما ذكر في المعنى اللغوي للتأويل؛ التضح أن المعنى العام هو (الرجوع إلى
أصل الشيء) ،ودلّت بعض اآليات القرآنية والحديث النبوي على هذا المعنى أيضًا.

 | 108مجلة مداد اآلداب
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التَّأويل في الدرس النّحوي:
يلجأ النحاة إلى التَّأويل عندما تخالف النصوص قواعدهم النّحوية ،معتمدين على القواعد التي
تنظم العالقة بين النص والقاعدة

(

) ،وقد عرفه الدكتور محمد عيد إنّ التَّأويل النّحوي
(

هو((:صرف الكالم عن ظاهره إلى وجوه خفية تحتاج لتقدير ،وتدبر))

) ،وبيّن سبب ذهاب

النحاة إلى التَّأويل ،فقال(( :وإن النحاة قد أوّلوا الكالم ،وحرّفوه عن ظاهره لكي يوافق قوانين
(

النحو ،وأحكامهـ))

).

وبيّن الدكتور عبد الفتاح الحموز أنّ التَّأويل يدور في مؤلفات النحو المختلفة في فلك حمل
(

النص على غير ظاهره؛ لتصحيح المعنى أو األصل النّحوي

) ،ولجأ النُّحاةُ إلى وجوه من التَّأويل

كالقول :بالزيادة ،والتضمين ،والحذف ،والتقدير ،والتقديم والتأخير ،واإلضمار ،والحمل على
(

المعنى ،وغيرها من الوجوه التي تجعل النص اللغوي متسقًا مع القاعدة النّحوية

) .وقد يلجأ

النّحوي إلى التَّأويل لحاجة المعنى ،فأحيانًا ال يتضح المعنى في النص إال بوجه من وجوه
التَّأويل؛ إذ تفسير الكالم على ظاهره قد يؤدي إلى فساده ،وبذلك يصبح اللجوء إلى التقدير
.

ضرورة

ي
ثانيًا :الكرمان ّ
هو أبو القاسم برهان الدين محمود بن حمزة بن نصر الكرمانيّ المعروف بـ(تاج القرَّاء)،
النّحوي ،الصرفي ،المقرئ ،المفسر

 ،والكرمانيّ هو اللقب المعروف به محمود بن حمزة بن

نصر بين العلماء القدماء والمحدثين ،وهي نسبةٌ إلى مدينة كرمان

 ،قال ياقوت (ت828هـ) :

((وهي والية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ،ذات بالد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران
وسجستان وخراسان))
(535هـ)

 ،أمّا وفاته فقد تحدّث فيها محقق الكتاب في مقدمته وقال أنّها بعد

.

أساليب التَّأويل
المطلب األول :الحذف والتقدير
الحذف والتقدير أسلوب من أساليب التَّأويل وقد عدّ ابن جنّي (ت392هـ) الحذف شجاعة
في العربية ،وحذفت العرب الجملة ،والمفرد ،والحرف ،والحركة ،وليس شيء من ذلك إال عن
(

دليل عليه

) ،وبيّن ابن هشام (ت187هـ) أنّ الحذف الذي يلزم النّحوي النظر فيه هو ما

اقتضته الصناعة وذلك بأن يجد خبرًا من دون مبتدأ ،أو بالعكس ،أو شرطًا من دون جزاء ،أو
العدد السادس عشر | 109
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(

بالعكس ،أو معطوفًا من دون معطوف عليه ،أو معمولًا بدون عامل

) ،وألمح الزركشي (ت

197هـ) إلى التقدير فقال((:قد توجب صناعة النحو التقدير وإن كان المعنى غير متوقف
(

عليهـ))

)  ،والحذف والتقدير هما ظاهرة محددة المضمون متسقة التأثير ،وترتكز هذه النظرة

أساسًا على التالزم الضروري بين الحذف والتقدير؛ ألنّ الحذف ليس إال تقدير ما ال وجود له في
(

اللفظ ،والتقدير ليس إال حذف بعض أجزاء التركيب في نظر النحاة

) .ومن أساليب الحذف

والتقدير عند الكرمانيّ :

حذف المبتدأ:
المبتدأ هو :االسم المجرد عن العوامل اللفظية ،غير المزيدة ،مخبرًا عنه ،أو وصفًا رافعًا
لمكتفى به

 ،وقد يحذف المبتدأ

 ،ومن اآليات التي بيّن الكرمانيّ أنّ المبتدأ محذوف وذكر

تقديره ،قوله تعالى:ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ الزخرف ،٤٨ :ذكر
الكرمانيّ أنّ (ﮪ) يرتفع بالخبر ،والمبتدأ محذوف تقديره( :وهو الذي في السماء إلهـ)

(

)؛ ألنّ

صلة الذي ال تكون إال جملة ،والتقدير :هنا( :وهو الذي هو إله في السماء) ،وفي متعلقة بـ
(ﮪ) ،أي معبود في السماء ،ومعبود في األرض؛ وال يصح أن يجعل (ﮪ) مبتدأ ،وفي السماء
(

خبره؛ ألنّه ال يبقى للذي عائد ،فهو كقولك :هو الذي في الدار زيد

) ،وعلل ابن

عجيبة(7227هـ) عدم صحة إعراب (ﮪ) مبتدأ ،و(ﮨ ﮩ) خبره لخلو الصلة حينئذ عن
(

العائد

) ،ونقل الشوكاني (7251هـ) عن أبي علي الفارسي(311هـ) أنّ (ﮪ) في الموضعين

مرفوع على أنّه خبر مبتدأ محذوف ،أي( :وهو الذي في السماء هو إله ،وفي األرض هو إلهـ)،
(

وحسن حذفه لطول الكالم ،قال :والمعنى على اإلخبار بـ(إالهيته)

).

حذف خبر مَن الشرطية:
في قوله:ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ المائدة ،٣٦ :قال الكرمانيّ :
((مبتدأ وشرط ،والخبر الذي هو جزاء الشرط محذوف ،تقديره فهم حزب الله ،ودل قوله( :ﯹ
ﯺ ﯻ) عليهـ))

(

).

تعرب (من) الشرطية مبتدأ إذا وقع بعدها فعل الزم نحو :من يقم أقم معه ،أو فعل متعد
فاعله ضمير مستتر يعود على (من) الشرطية ،نحو :من يضرب زيدًا أضربه

.

 | 110مجلة مداد اآلداب
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|م م شيماء حسين علي
واختلف النحاة في خبر (مَن) الشرطية

 ،ومنه اآلية التي نتحدث عنها ،فقد اختلفت

آراء النحاة في تقدير الخبر في اآلية الكريمة على النحو اآلتي :فـ(مَن) شرط في محل رفع
باالبتداء ،فقد يكون جواب (مَن) محذوفًا لداللة ما بعده عليه ،تقديره :يكن من حزب الله
ويغلب ،وقد يكون الجواب :فإن حزب الله ،ويكون من وضع الظاهر موضع المضمر أي :فإنهم
هم الغالبون ،وفائدة وضع الظاهر هنا موضع المضمر اإلضافة إلى الله تعالى فيشرفون بذلك،
(

وصاروا بذلك

) ،أو أن يكون قوله( :ﯹ ﯺ ﯻ) يحتمل أن يكون جوابًا للشرط ،وبه يحتج مَنْ

ال يشترط عود ضمير على اسم الشرط إذا كان مبتدأ ،وهذا ما ذكره الرازي (817هـ) أنّ
قوله(:ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ) جملة واقعة موقع خبر المبتدأ ،والعائد غير مذكور لكونه معلومًا،
) ،ويحتمل أن يكون الجواب محذوفًا لداللة

(

والتقدير :فهو غالب لكونه من جند الله وأنصاره

الكالم عليه أي :ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا يكن من حزب الله الغالب أو ينصره ونحوه،
ويكون قوله( :ﯹ ﯺ ﯻ) دالًا عليه ،وقوله(:ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ) في محل جزم إن جعلناه جوابًا
للشرط ،وال محل له إن جعلناه دالًا على الجواب ،وقوله( :ﯼ) يحتمل أن يكون ضمير فصل،
وأن يكون مبتدأ و(ﯽ) خبره ،والجملة خبر

) ،وقوله(::ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ) دليل على

(

(

جواب الشرط بذكر علة الجواب كأنه قيل :فهم الغالبون؛ ألنّهم حزب الله

).

حذف المفعول به
قال الكرمانيّ ((:في تفسير قوله تعالى:ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ األنعام ،٥٦ - ٥٣ :مَنْ قرأ بفتح (الياء) فالفاعل
مضمر يعود إلى (ربي) والمفعول محذوف تقديره :من يصرفه عنه ،والعائد ضمير العذاب،
وحذف الضمير مع الموصولة(مَنْ) وفي اآلية شرط ،فاإلثبات أحسن ،ومَن ضم (الياء) فالمضمر
(

فيه يعود إلى العذاب))

).

تعددت آراء النحاة في اآلية الكريمة حسب القرائتين فـ(مَنْ) شرطية ،ومحلها يحتمل
الرفع والنصب كما سيأتي بيانه بعد ذكر القراءتين ،قرأ األخوان(حمزة 758ه ،والكسائي
759هـ) وأبو بكر بن عاصم(721هـ)( :يصرف) بفتح الياء وكسر الراء على تسمية الفاعل،
(

والباقون بضم الياء وفتح الراء على ما لم يسم فاعله

).
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فيها تحتمل الرفع والنصب ،فالرفع من وجه واحد ،وهو

أمّا في القراءة األولى ،فـ(مَنْ)

االبتداء ،وخبرها فعل الشرط أو الجواب ،أو همان على حسب الخالف ،وفي مفعول يصرف
حينئذ احتماالن :أحدهما :أنه مذكور وهو يومئذ ،وال بُدَّ من حذف مضاف ،أي :من يصرف الله
عنه هول يومئذ أو عذاب يومئذ  -فقد رحمه  -فالضمير في يصرف يعود على الله تعالى،
والثاني :أنّه محذوف لداللة ما ذكر عليه قبل ذلك ،أي :من يصرف الله عنه العذاب يومئذ
).

(

منصوب على الظرف

والنصب من وجهين :أحدهما :أنَّه مفعول مقدم لـ(ﯥ) والضمير في عنه على هذا يتعين
عوده على العذاب المتقدم ،والتقدير :أي شخص يصرف الله عن العذاب ،والثاني :أنَّه منصوب
على االشتغال بفعل مضمر ال يبرز ،يفسره هذا الظاهر من معناه ال من لفظه ،والتقدير :من نكرم
(

أو من ننج يصرف الله

).

وأمَّا مفعول (يصرف) على هذا فيحتمل الوجهين المتقدمين ،أعني كونه مذكورًا ،وهو
(يومئذ) على حذف مضاف ،أو محذوفًا اختصارًا
وأمّا القراءة الثانية فـ (مَنْ) تحتمل وجهين :أحدهما :أنَّها في محل رفع باالبتداء ،وخبره
ما بعده على ما تقدم والفاعل المحذوف هو الله تعالى ،والثاني من وجهي في (مَنْ) محل نصب
بفعل مضمر يفسره الظاهر بعده ،وهذا إذا جعلنا (عنهـ) في محل نصب بأن يجعل القائم مقام
الفاعل :إمَّا ضمير العذاب ،وإمَّا يومئذ

(

).

المطلب الثاني :الزيادة
من الحقائق التي تسلم إليها الدراسة النّحوية القول بالزيادة في النحو العربي ،وإنّ وجوده
(

يتنوع بين القول به في األمثلة وتخريج الشواهد

) ،وأطلق سيبويه (ت751هـ) عليه مصطلح

(اللغو) قال((:وتكون توكيدًا لغوًا ،وذلك قولك :متى ما تأتني آتك ،وقولك :غضبت من غير ما
جرم ،وقال الله عز وجل:ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ المائدة ،٥٥ :فبما نقضهم ميثاقهم ،وهي لغوٌ في
(

أنّها لم تحدث إذ جاءت شيئًا لم يكن قبل أن تجيء من العمل ،وهي توكيدٌ للكالم))

).

وما ذكره النحاة والمفسرون من وصفهم لكلمة ما بأنّها زائدة يُحتمل على الزيادة من جهة
الصناعة النّحوية ال على الزيادة من جهة المعنى والبيان إذ يراد بها التوكيد ،وهذا ما ذكره سيبويه،
(

ومَنْ جاء بعده

(

) .وذكر الكرمانيّ زيادة الحروف في تفسيره بكثرة

)

ال يمكن حصرها في
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بحث ،أمَّا زيادة األسماء ،واألفعال ،فقليلة جدًا ،وبيّن الكرمانيّ الزيادة ،في حديثه عن قوله
تعالى:ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ البقرة( ،٥٩٣ :ﮦ)
قال((:الباء زائدة ،وقيل :المفعول محذوف ،وتقديره :وال تُلقوا أنفسكم بِاَيْدِيكُمْ اِلَى
(

التَّهْلُكَةِ))

).
(

في هذه الباء ثالثة أوجه أحدها :أنها زائدة

)

في المفعول به؛ ألنّ (ألقى) يتعدى بنفسه،

والمعنى :وال تقبضوا التهلكة أيديكم ،أي :ال تجعلوها آخذة بأيديكم مالكة لكم .الثاني :أنّها
متعلقة بالفعل غير زائدة ،والمفعول محذوف ،تقديره :وال تلقوا أنفسكم بأيديكم ،ويكون معناها
السبب كقولك :ال تفسد حالك برأيك .الثالث :أن يتضمّن (ألقى) معنى ما يتعدى بالباء ،فيعدى
تعديته ،فيكون المفعول به في الحقيقة هو المجرور بالباء تقديره :وال تفضوا بأيديكم إلى
التهلكة ،كقولك :أفضيت بجنبي إلى األرض أي :طرحته على األرض ،ويكون قد عَبَّر باأليدي
(

عن األنفس؛ ألنّ بها البطش والحركة

).

وفي قوله تعالى :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﭼالبقرة(،٥٠٣ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) بيّن الكرمانيّ أنّ (مِنْ) األولى زائدة ،والثانية
(

البتداء الغاية ،وتقديره :أن ينزل عليكم خير مَبدَأه من الله

).

في اآلية الكريمة (ﯮ) مجرور لفظًا مرفوع محلًا على إنّه نائب فاعل ،وذكر
المبرد(255هـ) إنّ (ﯭ) الزائدة التي دخولها في الكالم كسقوطها في ما جاءني من أحد ،وما
كلمت من أحد ،وكقول الله عز وجل(:ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) إنّما هو خير ولكنها
(

) ،وفي موضع آخر من كتابه بيّن إنّما هو خير من ربكم فمن لم تغير المعنى وإن غَيَّرت

(

) ،وقال مكي القيسي (731هـ)(( :خير في موضع رفع مفعول لم يسم فاعله بينزل ،ومِنْ

توكيد

اللفظ

(

زائدة لتأكيد النفي ومِنْ ربكم من البتداء الغاية متعلقة بينزل))

).

ومِن تأويله في زيادة (أن) في قوله تعالى:ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ البقرة:
 ، ٦٨٦فذكر عِدّة تأويالت في هذه اآلية ،أحدها( :أنْ) زائدة ،وتقديره :ومالنا ال نقاتل ،فيكون
(

ال نقاتل حاالً

).

بيّن األخفش (ت275هـ) إنّ (أن) ها هنا زائدة كما زيدت بعد (فلما ،ولمّا ،ولو) فهي
تزاد في هذا المعنى كثيرًا ،ومعناه (ومالنا ال نقاتل) فأعمل (أن) وهي زائدة كما قال( :ما أتاني
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(

)

من أحد)

وقال :في موضع آخر من كتابه (وما لنآ أال نقاتل) يقول((:أي شيء لنا في ترك

القتال ،ولو كانت (أن) زائدة الرتفع الفعل ،ولو كانت في معنى (وما لنا وكذا) لكانت ومالنا
).

(

وأال نقاتل))

وقال الزجاج ت(377هـ)((:والقول الصحيح عندي أنَّ (أن) ال تلغى ههنا ،وإنّ المعنى
(

وأي شي لنا في أنْ ال نقاتل في سبيلِ اللَّه ،أي :أي شيء لنا في ترك القتال))

).

وما ذهب إليه األخفش ضعيف؛ ألنّ (من) الزائدة مثل غير الزائدة لفظًا واختصاصًا فجاز
أن تعمل بخالف (أن) الزائدة فإنّها تشبه غير الزائدة لفظًا ال اختصاصًا؛ ألنّها قد يليها االسم
وأمَّا (أنْ) في قوله تعالى( :ﭴ ﭵ) فمصدرية دخلت بعد (ما لنا) لتضمّنه معنى( :ما
منعنا)

(

) .فتكون أنْ مصدرية منسبكة مع ما بعدها بمصدر مجرور بجار محذوف متعلق بما
(

).

تعلق به لنا

ومن تأويله في زيادة األسماء قوله تعالى:ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ المائدة ،٥ :البهيمة :كل
حي ال يُمَيِّز ،وأضافها إلى األنعام من باب إضافة الشيء إلى جنسه ،كثوبِ خزٍ ،الغريب :البهيمة،
(

زائدة ،والتقدير :اُحِلَّت لكم االَنعام

) .ولم يذكر الكرمانيّ زيادة األسماء في تفسيره كثيرًا .

ومن زيادة األفعال (كان)؛ ألنّ (كان) ((تزاد بين الشيئين المتالزمين ،كالعامل
(

والمعمول ،والصلة والموصول))

) ،وفي قوله :ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ

هود ، ٥٣ :بيّن الكرمانيّ أنّ الوجه في اآلية :أنْ تجعل كان زائدة ،فيصير التقدير :ومَنْ يرد
(

) ،وسبقه في هذا القول الفراء(ت211هـ)

(

) ،وردّ أبو حيّان (175هـ) على الفراء قال((:وحكي عن الفراء أنّ كان زائدة ،ولهذا

نوفّ
يكن

(

) ،وبيّن المبرد أنّ المعنى في هذه اآلية من

جزم الجواب ،ولعله ال يصح؛ إذ لو كانت زائدة لكان فعل الشرط يريد ،وكان يكون مجزومًا،
وهذا التركيب من مجيء فعل الشرط ماضيًا والجواب مضارعًا ليس مخصوصًا بكان ،بل هو جائز
(

في غيرها))

).

المطلب الثالث :التقديم والتأخير
(

هو تغيير لبنية التراكيب األساسية أو هو عدول عن األصل يكسبها حرية غير مطلقة

)،

ويقسّم عبد القاهر الجرجاني (717هـ) التقديم على نوعين األول :تقديم على نية التأخير ،وذلك
في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه ،وفي جنسه الذي كان فيه ،كخبر
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المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ ،والمفعول إذا قدمته على الفاعل وتقديم ال على نية التأخير ،ولكن
(

على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم ،وتجعل له بابًا غير بابه ،وإعرابًا غير إعرابه

) ،وبيّن

الدكتور تمام حسّان أنّ ما يدرسه البالغيون تحت عنوان التقديم والتأخير ،هو دراسةٌ ألسلوب
(

التركيب ال للتركيب نفسه

) .ومن المواضع التي ذكر الكرمانيّ فيها التقديم والتأخير في تفسيره

المفعول به :في قوله تعالى:ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ الفاتحة ، ٣ :في تقديم (ﭢ) قوالن:
أحدهما :تعظيماً لله  -سبحانه  -والثاني :قطعًا لمجال العطف ،فإنّك إذا قلت :أضربك ،أمكنك
أنْ نقول :وزيدًا ،وليس كذلك إذا قدمت فقلت :إياك أضرب.
و(ﭤ ﭥ) وكرر (ﭤ)؛ ألنَّ كل واحِد منهما متصل بفعل يقتضيه ،ولم يقتصر
على أحدهما اقتصاره؛ ألنّه إذا حذف لم يدل على التقديم ،وفي تأخير(ﭤ ﭥ) وحقه
التقديم ،أربعة أقوال :أحدها :أنَّ الواو للجمع ال للترتيب ،والثاني :حقه التقديم وأخر للفاصلة،
فإنّ اآلي فواصل تجري مجرى القوافي للشعر ،والثالث :تقديره :إياك نعبد وإياك نستعين على
).

(

عبادة أخرى نستأنفها .الرابع :نستعين على الهداية ،وهي الثبات عليه

وقوله تعالى:ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ سبأ ، ٥٧ :أي جزيناهم ذلك
(

بكفرهم ،فهو مفعول مقدم

)( ،ﭺ) مفعول ثان لجزيناهم مقدم عليه؛ ألنّه ينصب مفعولين أي
(

).

أي جزيناهم ذلك التبديل ،وجزيناهم فعل ماض وفاعل ومفعول به أول

وفي تقديم الحال على عاملها ،قوله تعالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ
القمر( ، ٧ :ﭑ) قال الكرمانيّ ((:حال والعامل فيه يخرجون وذو الحال المضمر في يخرجون
(

تقدم الحال عليهـ))

).

الحال تتقدم على صاحبها إذا كان فعلًا متصرفًا أو وصفًا يشبهه وأصل التركيب (يخرجون
خُشَّعًا أبصارهم) ،أبصارهم هذا فاعل لخشع(،ﭑ) حال من الواو في
(

يخرجون ،وتقديم ما حقه التأخير ال يخرج الجملة عن كونها فعلية

).

المطلب الرابع :الحمل على المعنى
من أساليب تأويل النصوص عند النحاة الحمل على المعنى ،وقد عقد ابن جني له فصالً
سماه (فصلٌ في الحمل على المعنى) وبيّن إنّه((:غور من العربية بعيد ،ومذهب نازح فسيح ،قد
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ورد به القرآن وفصيح الكالم منثورًا ومنظومًا ،كتأنيث المذكر ،وتذكير المؤنث ،وتصوير معنى
الواحد في الجماعة ،والجماعة في الواحد ،وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه األول أصلًا
كان ذلك اللفظ أو فرعاً ،وغير ذلك مما تراهـ))

.

وذكر الكرمانيّ له أنواعًا منها الحمل على المعنى والحمل على اللفظ ،وقد وجّه الكرمانيّ
كثيرًا من اآليات هذا التوجيه فحملها على المعنى أو على اللفظ ،ومن ذلك قوله تعالى:ﭽ ﯬ ﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼالبقرة( ،٦ :ﯸ)
(

) ،وبيّن الفراء إنّ السماء في معنى جمع،

(

).

قال((:جمع حمالً على المعنى؛ ألنّه اسم الجنس))
فقال( :ﯸ) للمعنى المعروف أنهنّ سبعُ سَمَوَاتٍ

وفي قوله تعالى:ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ آل عمران، ٥٦ :
(ﯛ) الضمير يعود إلى (ما) ،وأنّثَ حملًا على المعنى

(

) ،فقد أنّث الضمير في (ﯛ)
(

حملًا على المعنى في (ما)؛ ألنّ ما في بطنها كان أنثى في علم الله تعالى

).

وفي قوله تعالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ آل
عمران( ، ٥٤ :ﭜ)  ،أي :ابنًا يقويه (ﭝ) حملًا على اللفظ

(

لفظ (ﭜ)

(

) ،وأنّث (ﭝ) حملًا على

).

وفي قوله تعالى:ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ الحجرات(، ٩ :ﮙ ﮚ)
ارتفع بفعل مضمر دل عليه (ﮝ)؛ ألنّ (إن) الشرطية ال يليها االسم ،وقوله( :ﮝ)
(محمول على المعنى ،كقوله:ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ الحج ،٥٩ :ثمّ عاد إلى التثنية فقال:
(ﮟ)

(

).

في هذه اآلية ارتفع (،ﮚ) بإضمار فعل التقدير :وإن اقتتل طائفتان أو وإن كان
طائفتان؛ ألنّ إن للشرط والشرط ال يكون إال بفعل فلم يكن بدّ من إضمار فعل وال يجوز حذف
الفعل مع شيء من حروف الشرط العاملة إال مع إن وحدها وذلك لقوتها وأنّها أصل حروف
(

الشرط

) ،وبيّن الفراء أنّه لو قيل :اقتتلتا فِي الكالم كان صوابًا ،وكذلك قوله :ﭽﮞ ﮟ

ﮠ ﭼ ولم يقل :اختصما

(

) ،يذهب إلى الجمع ،وقال في موضع آخر ولو قيل اقتتلتا لجازَ،
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(

يذهب إلى الطائفتين

) ،وذكر األستاذ عباس حسن (ت 7395هـ) إنّ كل طائفة مشتملة على

عدد كبير ،وكذا قوله تعالى:ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ يعني المؤمنين والكافرين

)؛ وذلك ألنّ

(

(

الطائفة اسم لجماعة ،وكذلك خصم ؛ ألنّه في األصل مصدر فأطلق على الجمع

).

وقوله تعالى:ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ البروج ، ٥٣ :من رفعه حمله على ما قبله ،ومن جرّه فهو
أيضًا محمول على ما قبله في قوله:ﭽ ﮥ ﮦ ﮧﭼ البروج ،٥٦ :وقيل :صفة للعرش

(

(

اختلف القرّاء

)

).

في قراءة قوله( :ﯕ) فقرأته عامة قرّاء المدينة ومكة والبصرة وبعض

الكوفيين رفعًا ،ردًّا على قوله( :ﯓ ﯔ) على أنّه من صفة الله تعالى ،وقرأ ذلك عامه قرّاء الكوفة
خفضًا ،على أنّه من صفة العرش ،والصواب من القول في ذلك عندنا أنّهما قراءتان معروفتان،
(

).

فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب

وفي قوله تعالى:ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ األعراف( ،٣٦ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ)
(

قال الكرمانيّ ((:ذُ كِّر حمالً على الغفران أو على الثواب))

).

ذكر األخفش (ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ) (ﯠ) وهي صفة (الرحمة) وذلك
كقول العرب (ريح خريق) و(ملحفة جديد) و(شاة سديس) ،وان شئت قلت :تفسير (الرحمة)
(

ها هنا :المطر ،ونحوه ،فلذلك ذكّر

) ،وبيّن الزجاج إنّما قيل (ﯠ)؛ ألنّ الرحمة والغفران في
)،وأوضح الزمخشري إنّما ذكّر (ﯠ) على

(

معنى واحدٍ ،وكذلك كل تأنيث ليس بحقيقي
(

تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم
(

فقالت فرقة الغفران والعفو

) ،واختلف أهل هذا القول في تقدير المذكّر الذي هو بدل منه،
(

) ،وقالت فرقة المطر
(

في النسب والقرابة فهي مع المؤنث بتاء

) ،وبيّن الفراء أنّ لفظة القرب إذا استعملت

).
(

هذا قول الفراء في كتابه ،ورَدَّ الزجّاج على هذا القول

) ،وبيّن أبو عبيدة(219هـ) قرِيبٌ

في اآلية ليس بصفة للرحمة وإنّما هو ظرف لها وموضع ،فيجيء هكذا في المؤنث واالثنين
والجميع وكذلك بعيد ،فإذا جعلوها صفة بمعنى مقربة قالوا قريبة وقريبتان وقريبات

(

).

وقوله تعالى:ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼالرعد( ، ٥٥ :ﮠ ﮡ)
(

((والمعقبات المالئكة ،وشدد الفعل لكثرة وقوعه منهم ،وأنث حملًا على لفظ المالئكة))

).
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وقوله تعالى:ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ المائدة:
( ، ٣٦ﮂ) نصب على جواب الترجي حملًا على ظاهره

).

(

ذكر ابن عادل (115هـ) إنّه منصوب عط ًفا على(ﭼ) المنصوب بـ (ﭻ)  ،أو أنّه منصوب
(

بإضمار أن بعد الفاء في جواب التمني قالوا :ألنّ عسى تَمنٍّ وترجٍّ في حق البشر

) ،أو أن

يكون منصوب بالفاء في جواب الترجي بـ(عسى) :ذكر أبو شامة (187هـ) وهذا وجه للنصب
(

ظاهر ال تعسف فيه

).

وقوله تعالى:ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ مريم ، :مبتدأ( ،اِلَّا آتِي
الرَّحْمَنِ)  ،خبره ،والياء مثبتة في المصحف ،وأفرد حملًا على لفظ (ﯰ)

(

(

التضمين :وهو صورة من صور الحمل على المعنى

).

).
) ،وعَرَّفه ابن هشام وقال((:قد

(

ذكرت الدراسات السابقة إنّ أول من عَرَّفه ابن جني

(

) ،وعَرَّفه الكفوي(:ت

يشرّبون لفظًا معنى لفظ فيعطونه حكمه ،ويسمى ذلك تضمينًا))

7197هـ) ((هو إشراب معنى فعل لفعل ليعامل معاملته وبعبارة أخرى :هو أن يحمل اللفظ معنى
غير الذي يستحقه بغير آلة ظاهرة))

(

).

وفائدة التضمين :هي أن تؤدّي كلمة مؤدَّى كلمتين ،فالكلمتان معقودتان معًا قصدًا وتبعًا؛
فتارةً يجعل المذكور أصلًا والمحذوف حالًا ،كما قيل في قوله تعالى:ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ
(

الحج ،٥٧ :كأنّه قيل :ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم وتارة بالعكس

) ،ومن تضمين لفظ

معنى لفظ آخر قوله تعالى:ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ الكهف ، ٦٤ :النهي للعينين ،والمراد
(

صاحبهما

) ،وقوله تعالى:ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ الصافات ، ٤ :وفيه معنى اإلصغاء

(

)،

وقوله تعالى:ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ فاطر( ، ٨٣ :إذا) تأتي على وجهين:
أحدهما :أن تكون ظرفًا محضًا ،نحو قولك :آتيك إذا طلعت الشمس( ،فإذا) منصوب بقولك
آتيك ،وال ينتصب بطلعت؛ ألنّ (إذا) مضاف إلى طلعت ،والمضاف إليه ال يعمل في المضاف،
والثاني :أن يكون ظرفًا يتضمّن معنى الشرط ،نحو قوله تعالى:ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﭼ النحل ، ٩٤ :ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ المائدة،٦:

(

).
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وقوله تعالى:ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ األعراف، ٥٥٦ :
(ﭫ) اسم تتضمن معنى إن الشرطية ،ولهذا جزم ،والدليل على أنّه اسم رجوع الضمير إليه في
قوله (ﭬ ﭭ )

(

).

وقوله تعالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼالبقرة( ، ٥٤٧ :ﭕ ﭖ ﭗ)
عَدَّاه بـ (ﭖ)؛ ألنّ معناه اإلفضاء

(

(

واحد

) ،ودخلت (إلى)؛ ألنّ معنى (الرفث) و(األفضاء)

) ،قال ابن جني((:وأنت ال تقول :رفثت إلى المرأة ،وإنما تقول :رفثت بها أو معها،

لكنه لما كان الرفث هنا في معنى اإلفضاء ،وكنت تعدي أفضيت بـ(إلى) كقولك :أفضيت إلى
(

المرأة ،جئت بـ(إلى) مع الرفث إيذانًا وإشعارًا أنّه بمعناهـ))

).
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الخاتمة
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات ،والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه.
ي بفضله وكرمه في إكمال هذا البحث الذي عايشته متتبعًا كتب النحو وإعراب
فقد منَّ الله عل ّ
القرآن ومعانيه وتفسيره ،وقد كان الهدف من هذا كله إظهار هذه الدراسة في المظهر الالئق ،وفي
نهاية مطافي وخاتمة بحثي البدّ لي من أن أذكر النتائج التي توصلت أليها .
 -7اهتمام الكرمانيّ بمعاني اآليات القرآنية ،ويظهر ذلك في تأويالته التي بيّن فيها أن النحو
مبنيًا على المعنى .
 -2إنّ دالالت الحذف والتقدير ترتكز عنده في فهمه للسياق القرآني ودالالته ،فقد يخالف من
سبقه ،ويذكر وجوه مختلفة للمحذوف بحسب ما يقتضيه المعنى والصناعة النّحوية.
 -3الكرمانيّ كان مقلًا جدًا في الحديث عن زيادة األسماء في القرآن الكريم ،وأمّا زيادة
األفعال فكانت بالفعل (كان) ،وأمّا زيادة الحروف فكانت كثيرة ال يمكن حصرها في
بحث ،وزيادة الحرف أفاد معنى التوكيد بمزيد من الدالالت المضافة .
 -7حفل كتاب الكرمانيّ بأسلوب التقديم والتأخير ،وحديثه عن هذا الموضوع يقتصر على
دراسة التركيب النّحوي والمعنى الداللي لآليات من دون بيان الجوانب البالغية ودالالتها .
 -5اعتمد الكرمانيّ في تأويله على جملة من األدلة في موضوع الحمل ،فمنها ما كان محمولًا
على المعنى أي :دليل السياق ،ومنها ما كان لفظيًا محمولًا على لفظة وردت في اآلية
الكريمة ،ممّا أظهر مالمح اإلعجاز في هذا الباب .
 -8التضمين بابٌ واسعٌ عند الكرمانيّ فقد ضمّن لفظ معنى لفظ آخر؛ ليحدث نوعًا من الداللة
المركبة التي تغني المعنى ،فلم يقتصر على حروف الجر فحسب بل تَعَّداه إلى التراكيب .
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( )11ينظر :البحر المحيط . 778/3
( )15ينظر :غرائب التفسير . 253 /7
( )19ينظر :المحرر الوجيز . 721 /7
( )51ينظر :غرائب التفسير . 7722 /2
( )57ينظر :مشكل إعراب القرآن . 857/2
( )52ينظر :معاني القرآن للفراء . 255 /7
( )53ينظر :المصدر نفسه . 221 /2
( )57ينظر :النحو الوافي . 211 /7
( )55ينظر :اللباب في علوم الكتاب . 278 /8
( )58ينظر :غرائب التفسير . 7325 /2
( )51ينظر :الحجة في القراءات السبعة  ،318وحجة القراءات . 151
( )55ينظر :جامع البيان في تأويل القرآن . 378 /27
( )59غرائب التفسير . 715 /7
( )91ينظر :معاني القرآن لألخفش .321 /7
( )97ينظر :معاني القرآن وإعرابه للزجاج .377 /2
( )92ينظر :الكشاف . 777 /2
( )93ينظر :معاني القرآن وإعرابه للزجاج .377 /2
( )97ينظر :معاني القرآن لألخفش  ،321 /7والخصائص . 777 /2
( )95ينظر :معاني القرآن للفراء . 351 /7
( )98ينظر :معاني القرآن وإعرابه للزجاج .375 /2
( )91ينظر :مجاز القرآن  ، 278 /7والمحرر الوجيز . 777 /2
( )95غرائب التفسير . 582 /7
( )99ينظر :المصدر نفسه .332 /7
( )711ينظر :البحر المحيط  ، 293 /7واللباب في علوم الكتاب . 353 /1
( )717ينظر :الفصول المفيدة في الواو المزيدة . 232
( )712ينظر :غرائب التفسير . 111 /2

العدد السادس عشر | 123
19

Published by Arab Journals Platform, 2019

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 16 [2019], Iss. 1, Art. 2

التأويل النحوي عند الكرماني في كتابه غرائب التفسير وعجائب التأويل |

( )713ينظر :أصول التفكير النّحوي 312 :وما بعدها .
( )717ينظر :الخصائص .
( )715مغني اللبيب.855/2 :
( )718الكليات . 288
( )711ينظر :المصدر نفسه . 281
( )715ينظر :غرائب التفسير.855/7
( )719ينظر :غرائب التفسير .917 /2
( )771ينظر :المصدر نفسه . 953 /2
( )777ينظر :المصدر نفسه . 779 /7
( )772ينظر : :المصدر نفسه . 217 /7
( )773ينظر :معاني القرآن لألخفش . 739 /7
( )777الخصائص . 371 /2
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المصادر
القرآن الكريم
.7

أساس البالغة ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار الله (ت 535هـ) تحقيق :محمد باسل
عيون السود ،ط ،7دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان 7779 ،هـ 7995 ،م.

.2

أصول التفكير النّحوي ،د .علي أبو المكارم ،ط ،7دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة2118 ،م.

.3

األصول دراسة ابتسيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب  ،النحو وفقه اللغة د .تمام حسان ،ط ،7دار الشؤون
الثقافية العامة  ،بغداد 7955 ،م.

.7

األصول في النحو ،أبو بكر محمد بن السري بن سهل النّحوي المعروف بابن السراج (ت 378هـ) تحقيق:
عبد الحسين الفتلي ،مؤسسة الرسالة ،لبنان ،بيروت (د.ت) .

.5

أصول النحو العربي في نظرة النحاة ورأي ابن مضاء في ضوء علم اللغة الحديث ،د .محمد عيد ،القاهرة،
7913م.

.8

إعراب القرآن وبيانه ،محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش (ت 7713هـ) ط ،7دار اإلرشاد للشئون
الجامعية  ،حمص ،سورية ( ،دار اليمامة ،دمشق ،بيروت) ( ،دار ابن كثير  ،دمشق ،بيروت)  7775هـ .

.1

البحر المحيط في التفسير ،أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي (ت
175هـ) تحقيق :صدقي محمد جميل ،دار الفكر ،بيروت7721 ،هـ.

.5

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ،أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني األنجري
الفاسي الصوفي (ت  7227هـ) تحقيق :أحمد عبد الله القرشي رسالن ،حسن عباس زكي ،ط ،2دار الكتب
العلمية  ،بيروت 7723 ،هـ  2112،م.

.9

بحوث بالغية ،د .أحمد مطلوب ،ط ،7دار الفكر للنشر والتوزيع بحوث بالغية.7951 ،

 .71البرهان في علوم القرآن  ،أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت 197هـ) تحقيق:
محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط ،7دار إحياء الكتب العربية ،مطبعة عيسى البابى الحلبي وشركاه7318 ،هـ ،
7951م.
 .77بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  ،جالل الدين عبد الرحمن السيوطي (ت977هـ) تحقيق :محمد أبو
الفضل إبراهيم ،المكتبة العصرية لبنان ،صيدا7985 ،م.
 .72التَّأويل النّحوي في القرآن ،د .عبد الفتاح الحموز ،ط ،7مكتبة الرشد ،الرياض7957 ،م.
 .73تاج العروس من جواهر القاموس ،محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني ،أبو الفيض ،الملقّب بمرتضى،
الزَّبيدي (ت 7215هـ) تحقيق :مجموعة من المحققين ،دار الهداية (د.ت).
 .77التبيان في إعراب القرآن ،أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (ت 878هـ) تحقيق  :علي
محمد البجاوي ،مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه (د.ت) .
 .75تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد ،محمد الطاهر بن محمد بن عاشور
التونسي (ت 7393هـ) الدار التونسية للنشر ،تونس (د.ت) .
 .78التصريح بمضمون التوضيح ،زين الدين بن عبدالله األزهري (ت915هـ)  ،تحقيق ،د .عبد الفتاح بحيري
إبراهيم  ،ط ،7القاهرة ،الزهراء لإلعالم العربي 7775 ،ه.
 .71تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي (ت 117هـ) تحقيق:
محمد حسين شمس الدين ،ط ،7دار الكتب العلمية ،منشورات محمد علي بيضون ،بيروت7779 ،هـ .
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 .75تهذيب اللغة ،محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،أبو منصور (ت 311هـ) تحقيق :محمد عوض مرعب،
ط ،7دار إحياء التراث العربي ،بيروت2117 ،م.
 .79جامع البيان في تأويل القرآن ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطبري (ت
371هـ) تحقيق :أحمد محمد شاكر ،ط ،7مؤسسة الرسالة 7721 ،هـ2111،م.
 .21الجنى الداني في حروف المعاني ،أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المصري
المالكي (ت  179هـ) تحقيق :د .فخر الدين قباوة  ،األستاذ محمد نديم فاضل ،ط ،7دار الكتب العلمية،
بيروت ،لبنان  7773 ،هـ  7992 ،م.
 .27حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك ،أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي (ت
7218هـ) ،ط ،7دار الكتب العلمية بيروت ،لبنان 7771 ،هـ 7991،م.
 .22الحجة في القراءات السبع ،الحسين بن أحمد بن خالويه ،أبو عبد الله (ت 311هـ) تحقيق :د .عبد العال
سالم مكرم ،ط ،7دار الشروق ،بيروت 7717 ،هـ .
 .23حجة القراءات ،عبد الرحمن بن محمد ،أبو زرعة ابن زنجلة (ت حوالي 713هـ) حقق الكتاب وعلق
حواشيه :سعيد األفغاني ،دار الرسالة (د.ت) .
 .27الخصائص ،أبو الفتح عثمان بن جني (ت392هـ)  ،تحقيق :محمد علي النجار ،ط ،2دار الهدى ،بيروت،
لبنان( ،د.ت) .
 .25الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،أبو العباس ،شهاب الدين ،أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف
بالسمين الحلبي (ت 158هـ) تحقيق :د .أحمد محمد الخراط  ،دار القلم ،دمشق (د.ت).
 .28دالئل اإلعجاز ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي األصل ،الجرجاني الدار (ت 717هـ)
تحقيق :محمود محمد شاكر أبو فهر ،ط ،3مطبعة المدني القاهرة ،دار المدني بجدة7773 ،هـ7992 ،م.
 .21ديوان األعشى الكبير ،ميمون بن قيس  ،شرحه وقدّم له  :مهدي محمد ناصر الدين ،دار الكتب العلمية ،
بيروت ،لبنان7915 ،م .
 .25رصف المباني في شرح حروف المعاني ،احمد بن عبد النور المالقي (ت112هـ) تحقيق :أحمد محمد
الخراط  ،مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ،مطبعة زيد بن ثابت  ،دمشق 7915 ،م .
 .29السبعة في القراءات ،أحمد بن موسى بن العباس التميمي ،أبو بكر بن مجاهد البغدادي (ت 327هـ) تحقيق:
شوقي ضيف ،ط ،2دار المعارف ،مصر7711 ،هـ .
 .31شرح جمل الزجاجى ،البن خروف ،أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف اإلشبيلي (ت819هـ)
تحقيق :سلوى محمد عمر عرب  ،ط ،7جامعة أم القرى ،معهد البحوث العلمية 7779هـ.
 .37شرح جمل الزجاجي ،البن عصفور ،أبو الحسن علي بن مؤمن بن عصفور األشبيلي (ت889هـ)  ،تحقيق ،د.
صاحب أبو جناح  ،دار الكتب للطباعة والنشر ،جامعة الموصل7711 ،ه ـ7951 ،م .
 .32شرح الكافية الشافية ،محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني أبو عبد الله جمال الدين (ت 812هـ)
تحقيق :عبد المنعم أحمد هريدي ،ط ، 7جامعة أم القرى ،مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي ،كلية
الشريعة والدراسات اإلسالمية ،مكة المكرمة(،د.ت) .
 .33شرح كتاب سيبويه ،أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد الله بن المرزبان (ت385هـ) تحقيق :أحمد حسن
مهدلي ،علي سيد علي ،ط ،7دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان2115 ،م.
 .37شرح قطر الندى وبل الصدى ،عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف أبو محمد جمال الدين ابن
هشام (ت 187هـ) تحقيق :محمد محيى الدين عبد الحميد ط ،77مطبعة القاهرة 7353 ،ه.
 .35ضوابط الفكر النّحوي ،محمد عبد الفتاح الخطيب ،تقديم :عبده الرّاجحي ،دار البصائر ،القاهرة2118 ،م.
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 .38طبقات المفسرين ،للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي( ،ت975هـ) ، ،ط ،7دار الكتب
العلمية  ،بيروت7713 ،ه7953 -م.
 .31العين ،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (ت 715هـ) تحقيق :د.
مهدي المخزومي ،د .إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة الهالل( ،د.ت).
 .35غرائب التفسير وعجائب التَّأويل ،للشيخ تاج القرّاء محمود بن حمزة الكرمانيّ  ،تحقيق :د .شمران سركال
يونس العجلي ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،جدة ،مؤسسة علوم القرآن بيروت( ،د.ت)
 .39فتح القدير ،محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت 7251هـ) ط ،7دار ابن كثير ،دار
الكلم الطيب  ،دمشق ،بيروت 7777 ،هـ .
 .71الفصول المفيدة في الواو المزيدة ،صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العالئي (ت
187هـ) تحقيق :حسن موسى الشاعر ،ط ،7دار البشير  ،عمان7771 ،هـ 7991م .
 .77الكتاب ،سيبويه ،أبو بشر عثمان بن قنبر (ت751هـ) ،تحقيق ،وشرح عبد السالم محمد هارون  ،ط ،3مكتبة
الخانجي7715 ،ه7955 ،م.
 .72الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار الله (ت
535هـ) ط ،3دار الكتاب العربي ،بيروت 7711 ،هـ .
 .73الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي ،أبو البقاء
الحنفي (ت 7197هـ) تحقيق :عدنان درويش ،محمد المصري ،مؤسسة الرسالة ،بيروت (د.ت) .
 .77اللباب في تهذيب األنساب ،أبو الحسن بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري( ،ت831هـ) دار
صادر ،بيروت 7711ه.7951،
 .75اللباب في علوم الكتاب ،أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (ت
115هـ) تحقيق :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،والشيخ علي محمد معوض ،ط ،7دار الكتب العلمية،
بيروت ،لبنان 7779 ،هـ 7995،م .
 .78لسان العرب ،محمد بن مكرم بن علي ،أبو الفضل ،جمال الدين بن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (ت
177هـ) ط ،3دار صادر ،بيروت 7777 ،هـ .
 .71اللغة العربية معناها ومبناها ،تمام حسان عمر ،ط ،5عالم الكتب7721 ،هـ2118 ،م.
 .75مجاز القرآن ،أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري (ت 219هـ) تحقيق :محمد فواد سزگين ،ط ،7مكتبة
الخانجى ،القاهرة 7357 ،ه .
 .79المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية
األندلسي المحاربي (ت 572هـ) تحقيق :عبد السالم عبد الشافي محمد ،ط ،7دار الكتب العلمية ،بيروت،
 7722ه.
 .51مشكل إعراب القرآن ،أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي
القرطبي المالكي (ت 731هـ) تحقيق :د .حاتم صالح الضامن ،ط 2مؤسسة الرسالة ،بيروت7715 ،ه.
 .57معاني القرآن ،أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء (ت 211هـ) تحقيق :أحمد
يوسف النجاتي ،محمد علي النجار ،عبد الفتاح إسماعيل الشلبي ،ط ،7دار المصرية للتأليف والترجمة ،
مصر( ،د.ت) .
 .52معانى القرآن ،األخفش ،أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري ،المعروف باألخفش األوسط
(ت 275هـ) تحقيق :هدى محمود قراعة ،ط ،7مكتبة الخانجي ،القاهرة 7777 ،هـ 7991 ،م .
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 .53معاني القرآن وإعرابه ،إبراهيم بن السري بن سهل ،أبو إسحاق الزجاج (ت 377هـ) تحقيق :عبد الجليل عبده
شلبي ،ط ،7عالم الكتب ،بيروت 7715 ،هـ 7955 ،م .
 .57معجم األدباء ،ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله (ت828هـ) ،دار المأمون  ،سلسلة الموسوعات
العربية7938 ،م.
 .55معجم البلدان ،ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله (ت828هـ) ،دار الفكر  ،بيروت( ،د.ت).
 .58معجم المؤلفين ،عمر رضا كحالة ،دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان7315 ،ه7955 ،م.
 .51مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،عبد الله بن يوسف بن أحمد  ،أبو محمد ،جمال الدين بن هشام األنصاري
(ت 187هـ) تحقيق :د .مازن المبارك  ،محمد علي حمد الله ،ط ،8دار الفكر ،دمشق7955 ،م .
 .55مفاتيح الغيب ،المسمى التفسير الكبير ،أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي
الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت 817هـ) دار إحياء التراث ،ط ،3العربي ،بيروت  7717هـ،
7957م .
 .59المفردات في غريب القرآن ،أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني (ت512هـ) تحقيق:
صفوان عدنان الداودي ،ط ،7دار القلم ،الدار الشامية ،دمشق ،بيروت 7772 ،هـ .
 .81المفصل في صنعة اإلعراب ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار الله (ت 535هـ) تحقيق:
د .علي بو ملحم ،ط ،7مكتبة الهالل ،بيروت7993 ،م.
 .87المقتضب ،محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي ،أبو العباس ،المعروف بالمبرد (ت 255هـ)
تحقيق :محمد عبد الخالق عظيمة ،عالم الكتب ،بيروت (د.ت)
 .82النحو الوافي ،عباس حسن (ت 7395هـ) ،ط ،75دار المعارف (د.ت)
 .83النهاية في غريب الحديث واألثر ،مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد
الكريم الشيباني الجزري ابن األثير (ت 818هـ) تحقيق :طاهر أحمد الزاوى ،محمود محمد الطناحي،
المكتبة العلمية ،بيروت7399 ،هـ 7919 ،م .
 .87هدية العارفين ،إسماعيل باشا البغدادي (ت7339هـ) ،استانبول( ،د.ت).
 .85همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (ت 977هـ) تحقيق:
عبد الحميد هنداوي ،المكتبة التوفيقية ،مصر( ،د.ت) .
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